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Abstract
In first half of 1958, Matsumoto Seicho wrote four short novels. They were based on an event that
actually happened. Kuroji-no-E, Tatoo on the Black Soldier’s Breast, is one of them and is based on a
massive breakout of more than 200 African-American soldiers from Camp Jono, which happened on
July 10, 1950. Some of them broke into houses, stole beer, and committed excesses. Matsumoto Seicho
lived near Camp Jono at that time but when he moved to Tokyo in 1953, nobody knew about these
events. Therefore, he made up his mind to write a novel based on the facts. To show his competence
as a novelist, I tried to collect as much evidence as possible both in Japan and in America so that
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年6月24日の土曜日の夜には、仮装パーティに出席していた。自伝、General Dean’s Story から引用
する。この時、ディーン少将は身長180センチ、体重は93キロであった。
At Kokura, on June 24, 1950, the officers of the 24th Division headquarters staged a costume
party. I am slightly more than six feet tall, and that summer I weighed two hundred and ten
pounds. The black stovepipe hat of a Korean gentleman sat foolishly high on my head, and the long
robes proper to a yang-ban flopped somewhere around my knees. My wife came dressed as a well-








We FIRST READ about the Korean War in the morning paper on Monday, June 26, 1950.
The headlines, when I saw them, gave me the same sick feeling of disaster as those other
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headlines down the ominous years: Japan’s attack on Manchuria, Hitler’s march into the Rhineland,
Mussolini’s war on Ethiopia, the terms of the Munich settlement. I wondered at once if this was the
spark that would set off a third world war.27
The next day Seoul was reported as “entered” before I went to the Palace for the Empress’s
lesson, “holding” when Prince Mikasa came to my house for his lesson, and after the party which I
gave for Princess Takako, “fallen.”28
Events moved swiftly those first days. The American enlisted men whom we had seen drifting
about the Ginza disappeared overnight. The PX one day was full of naval fliers, most of them
incredibly young-looking and very sober, who disappeared in their turn. Planes were overhead
constantly and Army people began to say that this was the strangest war they had ever known,
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TO: Chief of Kyushu Civil Affairs Region
Provost Marshal, Fukuoka Area
SUBJECTS: MASS VIOLENCE COMMITTED BY NEGRO OCCUPATIONARIES
Moji port has been busy with the continuous landing of occupation personnel and war supplies while a
steady stream of service men is flowing into Moji city from Kokura to join the unit waiting further
orders at the said port. The said servicemen are often seen walking about in the streets and cases of
violent act, rape, intimidation and robbery committed by them have already been reported.43




Date and time: July 10, at 9 p.m.
The accused: 3 U.S. Army colored soldiers. Details are unavailable.
Brief description:
3 colored soldiers came into the complainant’s house with the remark of “Konbanwa”. The soldiers




Date and time: July 10, at 11:00 p.m.
The accused: 2 U.S. Army colored soldiers
Brief description:
xxxxx (female) living next door rushed into the complainant’s house seeking her shelter. The
complainant told her to hide herself in the toilet room. The soldiers came into the house and took her
out of the said house. They vanished into the night.
被害届例⑶
SUBJECT: Attempted rape
Date and time: July 10, at 11 p.m.
The accused: 3 colored soldiers. Details are unavailable.
Brief description:
3 colored soldiers came into the prescribed house and said to the complainant, “Sleep with me”. The
complainant gave him her fist refusal, then one of the soldiers covered the complainant’s mouth with
hands while the other started to tickle her. All the soldiers vanished from the scene at the appearance
of M.P.
被害届例⑷
SUBJECT: Robbery committed by Occupation personnel
Date and time: July 10, at 9 p.m.
The accused: 4 colored soldiers. Details are unavailable.
Articles stolen: (1) 3 bottles of beer
(2) 4 water-melons
(3) 2,700 yen in cash
Brief description:
4 Negro soldiers forced their way into the xxxxx liquor shop through the front door, and they departed























































隊の指揮」（Command of Negro Troops）47というパンフレットも作製している。結局、第24歩兵連
隊は1951年に解散し、韓国で他のユニットと統合されるのだが、それまでは、いわば、隔離された連




アメリカ、ワシントン D．C．に Fort McNair という陸軍の基地がある。そこに陸軍歴史資料館がある。
（U.S. Army Center of Military History Museum）次に示す最初の2例は NARAII 文書で、次の2例
は陸軍歴史資料館にある資料である。





















⑶ James T. Burke の電話による証言（1989年1月23日）52
1948年10月に岐阜に着任する。
日本での出来事：岐阜を出る前の週に、兵隊たちはガールフレンドに会いたがっていた。AWOL
（absence without leave＝無断外出）をして、MP に追われた。発砲する兵隊もいたが、皆帰隊
した。







































































































































































鉄日豊線を挟んだ所に R&R センター（Rest and Recuperation Center）が出来ている。兵士として前
線勤務が6カ月を越えると死傷者が急に増えるということは、第二次大戦中からも分っており、朝鮮





























































































⑵ 松本清張小倉に行く 昭和32年（1957年）秋 『作家の手帳』
⑶ 「証言 黒人兵集団脱走 （上）（中）（下）（補）」
朝日新聞昭和50年（1975年）7月9日～23日






















4 「歪んだ複写」『松本清張全集11 歪んだ複写・不安な演奏』文藝春秋1972年 pp．5‐233
5 永井荷風 （1879（明治12）－1959（昭和34））の『墨東綺譚』（1937年（昭和12））や『断腸亭日乗』（1917年（大正6）－
1959年（昭和34））にも描かれている場所である。（『摘録 断腸亭日乗（上）』岩波文庫1987年 pp．353‐357 昭和11（1936）
年5月16日）
6 松本清張『作家の手帖』文藝春秋1981年 p．43
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（「奈良 RR センター当時のこと」「奈良 RR センターがあった頃」）
「報告集 第10回全国女性史研究交流のつどい in 奈良」2006．3．31
吉田容子「米軍施設と周辺快楽街をめぐる地域社会の反応－『奈良 RR センター』の場合－」『地
理科学』65‐4、2010
3．AGRS と CIU 関係






Susan Sheehan, A Missing Plane G.P. PUTNAM’S SONS 1986
Colonel John D. Martz, Jr., Homeward Bound Quartermaster Review-May/June 1954




⑴ 2003年7月20日（日） 午後10：00～12：00 BS プライムタイム
「休戦50周年 朝鮮戦争」（前編）－ 北朝鮮軍とプサン攻防戦 －
「休戦50周年 朝鮮戦争」（後編）－ 中国軍の介入 そして休戦 －
2001年イギリス マリンフィルム＆TV プロダクション／クレイモスプロダクション制作
⑵ NHK 教育テレビ「知る楽 こだわり人物伝 孤高の国民作家 松本清張」
2009年11月4・11・18・25日放送





『鬼軍曹ザック』（The Steel Helmet）（1950） 84分 Samuel Fuller（監督）
『トコリの橋』（The Bridge at Toko-Ri）（1955）102分 Mark Robson（監督）
『サヨナラ』（Sayonara）（1957）147分 Joshua Logan（監督）





『ソウル奪還大作戦 大反撃』（Testimony）（1973）120分 Im Kwon Taek（監督）
『史上最大の戦場 洛東江大決戦』（Does the Nak-Don River Flow? The Battle Field）（1976）
107分 Im Kwon Taek（監督）
『マッカーサー』（MacArthur, The Rebel General）（1977）129分 Joseph Sargent（監督）
『アベンコ特殊空挺部隊 奇襲大作戦』（Air Combat Abenko Green Berets）（1982）136分 Im
Kwon Taek（監督）
『銀馬将軍は来なかった』（Silver Stallion）（1991）123分 Jan Kil-su（監督）
『太白山脈』（The Taebake Mountain）（1994）151分 Im Kwon Taek（監督）
『スプリング・イン・ホームタウン』（Spring in Hometown）（1999）121分 Lee Kwangmo（監
督）
『JSA』（JSA: Joint Security Area）（2000）110分 Park Chan-wook（監督）
『コースト・ガード』（Coast Guard）（2001）94分 Kim Ki-duk（監督）
『ブラザーフッド』（Tae Guk Gi, Brotherhood）（2004）148分 Kang Je-gyu（監督）








Vining, Elizabeth Gray Windows for the Crown Prince Lippincott Williams & Wilkins（1952）（『皇
太子の窓』小泉一郎訳 文藝春秋社 1953年
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